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Symmetric smoothed particle hydrodynamics (SSPH) method is applied to the electric structure calculation in real 
space, which is described by the time dependent Schrödinger equation. In the process of time evolution, we employed 
the Bohmian expression. Since the propagation is represented by trajectories, we can directly recognize the propagation 
as the particle movement. We have been studying this technique to be applied to the analysis of interference and 
diffraction of the double-slit. We compared the solution by SSPH with that of analytical one. Both results have a good 
agreement, and SSPH has enough accuracy and stability to use practical applications. We report our present status of 
the development SSPH for the electronic structure calculation.






























































される。本稿では ℏ = e = m =1とする原始単位系
を用いている。
式 (3)は古典の運動方程式に量子ポテンシャル Q 
を加えた形である。Q は R = ecの置き換えにより以
下のように表される。






























を P、右辺を MDとすると、最終的に以下の MD = P
を解き Dを求めればよい。また実対称行列 Mの逆
行列 M -1は必ず存在することが知られている [3]。
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Figure	2  Model of double-slit interference
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Figure	3  Magnitude of wave packet
図4　量子ポテンシャル
Figure	4  Quantum Potential
図5　計算粒子と計算点
Figure	5  Smoothed particles and
numerical calculation points
計算点 iは波動関数の値 ψi 、座標 xi 、位相 Si、計算










図6　初期状態（t = 0 a.u.）







































図7　波束の時間発展（t = 2 a.u.）
Figure	7  Time evolution of wave packets（t = 2 a.u.）
図8　波束の時間発展と干渉（t = 4 a.u.）
Figure	8  Time evolution and interference of wave packets 
（t = 4 a.u.）
図9　動的な計算点数の変更
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